



Abstract: This article describes several approaches on how not to be dominated by 
the violence of discourses, with the focus on the violence of discourses. It seems 
that although the framework of Michel Foucault’s discussion on discourses can 
explain how people are dominated by discourses and why they become subject to 
the slavery of the system that forms the regularity in discourses, it does not 
suggest how they can free themselves from such a system. With that in mind, the 
article applies the notion of “agency” that was introduced by Judith Butler. The idea 
of agency does not regard subjectivity as fully active or fully passive, but something 
somewhere in between the two. We can easily fall into the slavery of the system, 
and yet we are also able to actively “resist” the state of slavery by some means. For 
instance, we may sow the seeds of resistance by helping children learn to relativize 
discourses through some sorts of play and have control over them, rather than 
simply accepting them as they are reinforced via scholastic education or social 
media.













































































































































































　 …… Our language would be at once opaque― strange, awkward, the object of 













13） White, J. B. （1990）. Justice as translation: an essay in cultural and legal criticism. Chicago and London: The 



















　 …… To the extent that we speak and act （however confidently） through inherited 
forms upon which we do not reflect, we may only seem to have identities or voices of 



































































































































































　上述のように、我々は言説を “常識 ”、あるいは “真理 ”として受け止めている感があるが、































































































































































































































　 Education as the practice of freedom affirms healthy self‒esteem in students as it 
promotes their capacity to be aware and live consciously. It teaches them to reflect and 





　 To build community requires vigilant awareness of the work we must continually do 


















































































































　 While there are some situations where translation seems as a practical matter to 
work well enough, there are others where it is in any full sense plainly impossible: 
think of translating a poem, for example, or a political speech, or an expression of love, 
from one language to another. In such cases the very activity of translation brings us 
again and again to face that which is particular or unique to the language and its 
context, to the speaker himself, and therefore cannot be translated, cannot be “set 
over”, into another. Ever to attempt to translate is to experience necessar y but 
instructive failure. In this sense translation forces us to respect the other― the other 
language, the other person, the other text― yet it nonetheless requires us to assert 
ourselves, and our own languages, in relation to it. It requires us to create a frame that 
includes both self and other, both familiar and strange; in this I believe it can serve as 















38） White, J. B., op.cit., p.xvii.
39） 筆者による日本語訳。
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　翻訳という行為は、翻訳者が勝手に文章を書くわけにはいかない。あくまでも作者の意思を
尊重しながら、自己表現するという行為である。同じく、翻訳として言語を使う場合、われわ
れは「他者の言語」を使うが、つまり、それが「翻訳」であり、それはまた「架橋」のための
言語であるといえる。他者との差異を認め、他者との「差異を無くす」のではなく、他者との
係わりの中で、他者の差異を尊重し、「本当の差異」を作り上げることである。
　小さい頃から、社会的、教育的に刷り込まれたことを、一度壊して、unlearn（学びほぐす）
する必要がある。また unlearn（学びほぐす）するとき、言語によって、「個であること」を回
復しなければならない。鶴見俊輔の言葉を借りれば、「自分の体型の必要にあわせて編みなお
す」作業が必要である。今まで刷り込まれた物を脱ぎ捨て、unlearn（学びほぐす）するのは簡
単なことではないが、不可能でもない。その「個」を回復する作業において、我々はまた、言
語を使う。そのとき使用する言語は、ホワイトが言うところの言語である。ホワイトによれば、
翻訳としての言語を使うのであり、「言語は翻訳不可能だ」ということを認める形で語ることで
ある。つまり、ホワイトが強調しているのは、「言語は翻訳不可能」にもかかわらず、それでも
自分の言語を使って「翻訳」することの大切さである。ホワイトがいう「翻訳」とは、受動か
ら出発して能動へと到るための言語的な行為であろう。このような見方はバトラーと共通して
いる。
　筆者が考える言説がもつ暴力性に支配されないための方法、それは、子供の教育を通して、
意識的に、子どもに自分で言語を操作していくことを遊びの中でさせていくこと、世の中に溢
れる様々な言説に左右されていくのではなく、差別・偏見に支配されない豊かで自由な精神を
育てていくことによって、社会を良い方向へ変えていくことも可能となるであろう。そして、
大人たちは、「翻訳」としての言語、つまり「他者の言語」を使うことによって、言語による主
体性を取り戻し、言説・言語の暴力に支配されることなく、社会を変えていくことができるで
あろう。
